SUMMARY

Letharl:Y in the cavernicolous Chiroptera in Central Africa
From his personal research undertaken in the subterranean field (natural and artificial cavities) in Shaba (ex-Katanga, in S.E. Zaire) and Rwanda, the author briefly defines the macroclimate of the prospected regions as well as the microclimate of the subterranean habitat (humidity and temperature).
A reversible hypothermia has been noticed in the dry season only (from May till August) in eleven species of troglophile Chiroptera belonging to the following families: Rhinolophidae (7 species of Rhin%phus).
Hipposideridae (only Hipposideros ruher) and Vespertilionidae (Miniopterus in.f7atus rufus. Miniopterus schreihersi arenarius & M.s. nata/ensis. Myotis tric%r).
No sign of lethargy has been noticed in the Megachiroptera
(Lissonycteris ango/ensis. RVlIsellus aegyptiacus /eachi). Emballonuridae (Tap!lo=ous per/;)ratlls .l'lIdalli). Hipposideridae (Clveotis perciva/i australis) or Nycteridae (3 species of Nycteris).
There could be correlations between lethargy and breeding if one takes into account the phenomena of late ovulation and delayed implantation.
The entry into lethargy is not caused by the scarcity of food. It docs not concern all the individuals of a colony or in various populations of a cave. The degree of humidity appears to be more important than the temperature as far as the conditions for hibernation are concerned.
D'octobre 1954 a fin juin 1965, nos investigations personnelles sc sont localisees dans Ie S.E. ZaIre (Shaba = ex-Katanga); nous avons axe nos observations sur la biologie, l'ecologie et la parasitologie des Chiropteres, tout en collectant des invertebres cavernicoles terrestres et aquatiques (Anciaux, 1956 (Anciaux, , 1958 (Anciaux, , 1960 (Anciaux, a & b, 1964 (Anciaux, , 1965 (Anciaux, 1964 (Anciaux, , 1965 (Jeannel, 1926) , celie des grottes du Zaire (= ex-Congo beige) est beaucoup plus elevee (variant entre 18 et 27°), ce qui explique la pauvrete de la faune troglobie terrestre (Leleup, 1956 (19,5, 20, 22, 23 et 24°) , septembre (22°).
L'isolement microclimatique de quelques grottes n'est pas totalement realise: nous avons note des temperatures plus basses en saison sec he (de mai 3 juillet) ou les nuits sont tres fra1ches 3 l'exterieur (jUSqU'3 3 et 2°C). (Verschuren, 1965) Caniveau sous route ( 
Remarque
Les individus lethargiques sont habituellement localises dans des renfoncements ou l'air est presque immobile.
CHIROPTERES TROGLOPHILES DU KATANGA ET DU RWANDA
En dehors de la saison seche nous n'avons trouve aucune espece en vraie lethargie.
En saison froide (seche), seuls les Miniopteres manifestent une lethargie profonde qui affecte la presque totalite des individus composant les colonies. Chez les autres especes, on observe rarement des colonies entieres en etat de torpeur; Ie sommeil hypothermique atteint quelques individus qui s'isolent alors des colonies; d'autres, me me solitaires, restent actifs.
Nous n'avons decele aucun signe de lethargie chez les 7 especes cavernicoles suivantes: Lissonyeteris angolensis (Bocage, 1898), Rousettus aegyptiaeus leaehi (A. Smith, 1829), Taphozous perforatus sudani (Thomas, 1915) (Sundevall, 1846) Espece signalee au Rwanda (Verschuren, 1965 (Leleup, 1956) . Aucune donnee sur la lethargie.
Hipposideros caffer
Au Rwanda, un seul Hipposideros commersoni marungensis (Noack, 1887) a Kisenyi (Schouteden, 1948) . (Peyre & Herlant, 1963; Saint Girons & aI., 1969) et en Australie pour Miniopterus schreibersi blepotis (Dwyer, 1963) . La gestation ne debuterait que vers la fin juillet (fin de I'hibernation en Afrique australe). (Brosset, 1969) . II n'en est pas de meme pour Miniopterus inflatus: cinq individus refroidis experimentalement a 4°C, pendant 32 heures, ont montre une hypothermie profonde reversible; remis dans une temperature ambiante normale, ils ont repris leur vol (Brosset, 1969) .
Hipposideros ruber ruber
Myotis (Myotis) tricolor
Chez Miniopterus schreibersi arenarius, Verschuren (1967) I'interieur de la cavite, mais elle comporte egalement des fluctuations du nombre d'individus causees par des sorties vers d'autres grottes plus froides (a la suite de changements de temperature dans Long One Cave) et par des retours plus ou moins massifs (Van Oer Merwe, 1970 & 1973 . Nous avons fait les memes observations, avec d'autres especes de Chiropteres cavernicoles, en Belgique (Anciaux, 1948) . La difference entre les temperatures de Long One Cave et celles des Miniopteres est de 0,2°durant la plus grande partie de I'hibernation, et de 3, 1°C a la fin de la lethargie hivernale. La temperature anale des chauves-souris est toujours legerement plus haute que celle de l'environnement (Van Oer Merwe, 1970) . Des correlations entre la reproduction et la lethargie no us semblent possibles. En effet, les phenomenes d'ovulation retardee et d'implantation differee peuvent etre des adaptations au regime des saisons (seches ou froides). Chez Miniopterus schreibersi, l'implantation differee nous paraYt generalisee sous to us les climats; elle a donc une base essentiellement genetique qui conditionne, probablement, une mise en hibernation (metabolisme ralenti). Chez Myotis tricolor. une ovulation retardee (amenant une fecondation differee) semble possible, comme chez Myotis myotis (Anciaux, 1954; Herlant, 1958) ; la ponte ovulaire aurait lieu au printemps (apres la fin de la periode lethargique), stimulee par l'hormone de luteinisation produite a la fin de I'hibernation (Herlant, 1956) . Chez Hipposideros caller guineensis et chez Rhinolophus landeri, au N.Nigeria (lat. lOoN.), Menzies (1973) a demontre une implantation differee de decembre a janvier, c-a-d durant la saison seche, sans to utefois signaler des cas de lethargie; la gestation serait alnsi retardee, pour que la mise bas ait lieu a une epoqm: ou I'humidite augmente (favorisant ainsi une nourriture plus abondante pour les jeunes).
Les genres Rhinolophus et Miniopterus sont cosmopolites et sont capables de peupler les regions fro ides, grace a leur faculte d'entrer en lethargie (Brosset, 1969) . N ous pensons pouvoir y inclure les genres Hipposideros et Myotis. Toutefois, Brosset (1969) Verschuren (1967) , peut hiberner spontanement.
Le processus de torpeur hypothermique (lethargie plus ou moins profonde) chez les Chiropteres tropicaux, n'atteint pas toute une population chez une espece donnee; en effet, on peut voir des individus eveil1es et d'autres endormis dans une me me grotte, et dans des conditions hygrothermiques semblables; il y aurait donc des "rythmes individuels dependant de stimulations internes dont la nature est encore inconnue" (Brosset, 1961) .
Chez les especes insectivores, ce serait la privation de nourriture qui declencherait Ie processus lethargique (Heim de Balsac, 1936; Dwyer, 1971) . Ce n'est pas notre opinion: en effet, au Katanga, ou il ne pleut presque jamais durant la saison seche et ou les nuits sont tres fralches, nous avons observe plusieurs especes (susceptibles d'endurer un etat lethargique) qui chassaient regulierement quelques rares insectes pres des grottes ou sur de plus grandes distances.
La fonction des essaims durant la lethargie (specialement chez les Miniopteres) est de stabiliser la temperature a un degre optimal, en vue de reduire les effets de changements thermiques; elle peut aussi limiter la perte d'eau evaporee et aider a maintenir une haute humidite (Davis, 1970 
